































　Do ethical values, such as justice and goodness, really exist or not? 
Are they absolute or relative?  Paul Grice presents unique perspectives on 




as something that can be reduced to the elements of physical presence, he 
secure the location of the “being” based on a constructivist program as “the 
explanatory richness which we need” .
　As an objection to mechanists who explain all matters by causality, 
Grice thinks that the organism's continuance is the purpose or finality 
which exist in really. In order to avoid explaning by causality, he 
executes the manoeuvre of ‘Metaphysical Transubstantiation'. This 
manoeuvre is employed to erect, on the basis of the substance-type human 
being, a further substance-type person as a value-ﬁxer which is capable 
of asking questions about the desirability of purposes in itself. Based on 
the above, while acknowledging the relativity of the value of individual 
people, he asserts the existence of an absolute value. That is to say, he 
secures the presence of an absolute value which is essential to explain 
the world based on the commonality of our ‘ capacity of rationality ’ 


















　ポール・グライス(Herbert Paul Grice 1913-1988)は、言語学の分野で、特に
語用論(pragmatics)の研究者として知られており、彼の業績の一つである『論
理と会話』(Studies in the Way of Words, 1989)はつとに有名である。
　語用論は日常言語学派のオースティン(John Langshaw Austin 1911-1960)の































































































































































































































































































Grounds of Rationality (1986)では Donald Davidson, John Searle, P.F.Strawson, Jaakko 
Hintikka, John Perryなど、さまざまな分野の著名な研究者がコメントを寄せており、グライ
スの研究の幅広さと奥深さ、哲学の分野における重要性を物語っている。
５　‘ The Carus Lectures on the Conception of Value, 3. Metaphysics and Value’ , in 







９　‘ The Carus Lectures on the Conception of Value, 3. Metaphysics and Value ’, in 
Grice (1991), pp.69-91, esp.pp.73-79
10　ibid. pp.76-77
11　ibid. p.79








14　以下、‘The Carus Lectures on the Conception of Value, 3. Metaphysics and Value’, 
in Grice (1991), pp.69-91, esp.p.85 ﬀ.参照。
15　ibid. p.86. もちろん、カント(Immanuel Kant 1724-1804)の用語が使われている。グライ
スの論文には、アリストテレスと並んで、カントへの言及も多い。なお、仮言的命令と定
言的命令に関する議論は、‘The Carus Lectures on the Conception of Value, 2. Relative 
and Absolute Value’, in Grice (1991), pp.47-67でも詳細に行われている。
16　‘The Carus Lectures on the Conception of Value, 3. Metaphysics and Value ’, in 






19　‘Practical and Alethic Reasons: Part I’, in Grice(2001), pp.67-89, esp.pp.83-4
20　‘Reason and Reasons’, in Grice(2001), pp.26-66, esp.pp.56-66
21　フットはトロッコ問題(Trolley problem)や徳倫理学の現代への復活で有名なイギリスの倫
理学者である。グライスは ‘The Carus Lectures on the Conception of Value, 2. Relative 
and Absolute Value’, in Grice (1991), pp.47-67 において、フットが価値の客観性あるいは絶
対的価値を否定していることに対して、理由と目的の概念を基盤として反論を展開している。
22　‘Reason and Reasons’, in Grice (2001), pp.26-66, esp.p.65
23　ibid. p.44
24　ibid. pp.28-36
25　‘Reason and Reasoning’, in Grice (2001), pp.4-25, esp.pp.20-25
26　‘Reason and Reasons’, in Grice (2001), p.31。グライスはこの知的卓越性の分析を、アリ
ストテレスに依拠して論じるが、むしろカント的な基礎づけが有効であると考えている。
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